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よると、20～29歳女性の Body Mass Index（BMI）




せ）”で 73名中 18名の 24.7%、“普通”で 198名中
103名の 52.0%、“肥満”で 17名中 14名の 82.4%で
あった2）。BMIによる肥満の判定は、2000年に日本
肥満学会が肥満の判定基準を定め、男女とも 20歳
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　算出した BMIを基に調査対象者を BMI 18.5未















　表 1に示した BMI 18.5未満の者 57名を「低体
重グループ」とした。一方、BMI 18.5以上 25未
満の「普通」の者 255名を、BMI 20.5を境界に 2



















15.5以上 17.5未満  19   6.0 
 17.9
17.5以上 18.5未満  38  11.9 
普通
18.5以上 20.5未満 199  62.7 
 80.220.5以上 22.5未満  19   6.0 
22.5以上 25.0未満  37  11.6 
肥満
25.0以上 26.0未満   3   0.9 
  1.926.0以上 27.0未満   2   0.6 
27.0以上   1   0.3 
計 318 100.0 100.0 





年齢（歳）  19.3±2.6 19.4±1.1
1）は BMI 20.5以上普通グループとの間で有意な差が認められた（p<0.01）
































体の一部が太っている 29.81）  3.6
友人に比べて太っている 1.82） 10.7






　　　 : BMI 20.5 以上普通グループ
** : 低体重（やせ）グループと BMI 20.5 以上普通グループとの間で有意な差が認められた
(p<0.01）
 * : 低体重（やせ）グループと BMI 20.5 以上普通グループとの間で有意な差が認められた
(p<0.05）














は 57名で、調査対象者 318名の約 17.9%、BMI
が 25.0以上の「肥満」の者は 6名で約 1.9%、BMI
が 18.5以上 25.0未満の「普通」の者は 255名で
























値段が高くても、よい材料のものを食べている 19.32）  7.1
おいしい店の情報を早く知る 10.52）  1.8
おいしい店のことを友人や家族と話す 71.92） 50.0






　　　 : BMI 20.5 以上普通グループ
1）　規則正しい食事 : 規則正しい食事をする
2）　スポーツ : スポーツをする
** : 低体重グループとBMI 20.5 以上普通グ
ループとの間で有意な差が認められた
(p<0.01）
 * : 低体重グループとBMI 20.5 以上普通グ
ループとの間で有意な差が認められた
(p<0.05）











































































































BMI 18.5未満の者 57名を低体重グループ、BMI 
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Summary
 A relationship between eating behavior and unspecified complaints in female students of different Body Mass Index （BMI）, 
was statistically studied by method of questionnaire. Following results were obtained ;
 1） 113 subjects were selected from the distribution of BMI.
 2） Classifying the subject of less than 18.5 BMI into the low body weight group （n=57）, the subject of BMI from 20.5 to 
25 into the common group （n=56）, was classified.
 3） Among both groups, the significant difference recognized in the average value of body weight and BMI.
 4） The low body weight group showed they had many unspecified complaints, and were liable to restrict quality and quan-
tity of meal. Moreover, the information exchange about meal was prosperous.
 5） The common group showed they had a meal alone using the pouch-packed food, and liable to overeating.
 From above results, it speculated eating behavior and unspecified complaints of female students closely related BMI.
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